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Abstract — Distributions of four coastal species of ant-lions in Tottori Prefecture were surveyed. It was 
confirmed that distribution of a pit-building species Myrmeleon solers is limited to Tottori Sand Dunes and 
adjacent sandy beach Iwado Coast in Tottori Prefecture. Another pit-building species Myrmeleon bore and 
a non-pit-building species Distoleon contubernalis were widely found from most of the areas, while another 
non-pit-building antlion Heoclisis japonica was rare compared to these two species. Logistic regression anal-
yses were performed for the presence of M. bore and D. contubernalis to length, area, width, median parti-
cle size of sand. Occurrence of antlions was significantly correlated with length and area of sandy beach for 
the both species. They were absent or very rare when beach is very close to the residence area or major 
busy roads even if the beach had enough length and area. It was suggested that absence of nearby erosion 
control forest of Pinus thunbergii as a resting and foraging site for adult antlions and frequent disturbance 
of sandy beach by human activities were the main reason for the lack of antlions in those sandy beach.     
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ゲロウMyrmeleon solers Walker, 1853とクロコウスバカゲ
ロウMyrmeleon bore (Tieder, 1941)，巣穴を作らないオオウ
スバカゲロウHeoclisis japonica (MacLachlan, 1875)とコカ
スリウスバカゲロウDistoleon contubernalis (MacLachlan, 
1875) の4種の海浜性ウスバカゲロウが生息している（戸
田・鶴崎 2010; 佐藤・鶴崎 2010; 鶴崎ら 2012）。山陰海岸にお
けるこれらの海浜性ウスバカゲロウの生息状況は，鳥取県
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図1．鳥取県内海岸のアリジゴク分布調査地点 .　a. 鳥取県東部：岩美郡岩美町～鳥取市青谷町まで . b. 鳥取県中部：東伯郡湯梨浜町～琴浦町まで . 
c. 鳥取県西部：西伯郡大山町から境港市まで.
Fig. 1. Sites where antlion species were surveyed in Tottori Prefecture. Enlarged maps a, b, c correspond to those in the top map. a. eastern area 
from Iwami-cho (Iwami-gun) to Aoya-cho in Tottori City, b. middle area from Yurihama-cho (Tohaku-gun) to Kotoura-cho (Tohaku-gun). c. western 
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図 2．鳥取県におけるハマベウスバカゲロウの分布 .
Fig. 2. Distribution of Myrmeleon solers Walker, 1853 in Tottori Prefecture.
図 3．鳥取県におけるオオウスバカゲロウの分布 .
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表1.今回の調査地点
Table 1.  Sites along the San-in Coast of Tottori Prefecture surveyed and antlion species found.
地図 市町村 地点　Site surveyed2) 採集日
No. 区分 municipality クロコ コカスリ オオ ハマベ Date surveyed
Area1) M. bore D. contubernails H. japonica M. solers (yy/mm/dd)
1 a 岩美町 東浜＊ ○ ○ ○ —
2 a 岩美町 小羽尾（羽根尾海水浴場）＊ ○ ○ —
3 a 岩美町 浦富海岸＊ ○ ○ ○ —
4 a 岩美町 大谷海岸＊ ○ —
5 a 鳥取市 岩戸海水浴場 ○ ○ ○ ○ 2009/11/16
6 a 鳥取市 鳥取砂丘＊ ○ ○ ○ ○ —
7 a 鳥取市 賀露みなと海水浴場 ○ ○ 2009/11/27
8 a 鳥取市 末恒堀越＊ ○ ○ —
9 a 鳥取市 白兎の森 ○ ○ 2009/12/8
10 a 鳥取市 白兎海水浴場 ○ 2009/11/23
11 a 鳥取市 小沢見海水浴場 ○ ○ 2009/11/23
12 a 鳥取市 水尻海水浴場 ○ ○ 2009/11/23
13 a 鳥取市 気高電機株式会社隣接のクロマツ林 ○ ○ ○ 2009/11/26
14 a 鳥取市 龍見台 ○ ○ 2009/11/23
15 a 鳥取市 気高中学校前（浜村海岸） 2009/11/23
16 a 鳥取市 浜村温泉海水浴場ファミリーマート前 2009/11/26
17 a 鳥取市 姉泊海岸ポプラ前 2009/11/26
18 a 鳥取市 八束水トンネル東口（姉泊海岸側） ○ ○ 2009/11/23
19 a 鳥取市 八束水トンネル西口 2009/11/23
20 a 鳥取市 浜村遊魚センター付近 2009/11/23
21 a 鳥取市 青谷海水浴場 ○ ○ ○ 2009/10/25
22 a 鳥取市 井手ヶ浜海水浴場 ○ ○ 2009/10/25
23 a 鳥取市 ミナセ海水浴場 2009/10/25 & 11/9
24 b 湯梨浜町石脇海水浴場 ○ ○ 2009/10/25
25 b 湯梨浜町宇谷海水浴場2 ○ ○ 2009/10/25
26 b 湯梨浜町宇谷海水浴場1 ○ ○ 2009/10/25
27 b 湯梨浜町宇野海水浴場 ○ ○ ○ 2009/10/25
28 b 湯梨浜町ハワイ海水浴場 ○ ○ 2009/10/25
29 b 湯梨浜町天神川の砂州 2009/10/25
30 b 北栄町 北条オートキャンプ場 ○ ○ 2009/10/25
31 b 北栄町 北栄町お台場公園 ○ ○ 2009/10/25
32 b 北栄町 逢束 ○ ○ 2009/11/9
33 b 琴浦町 八橋海水浴場 2009/10/18 & 11/9
34 b 琴浦町 八橋7区 ○ 2009/11/9
35 b 琴浦町 ポート赤碕 ○ 2009/10/18
36 b 琴浦町 赤崎生コン工場付近の浜（礫浜） 2009/11/9
37 c 大山町 日御崎神社（礫浜） 2009/11/9
38 c 大山町 ハマナス群生地（砂浜ではない） 2009/10/18
39 c 大山町 木料海岸 ○ ○ 2009/10/18
40 c 大山町 農協支所前（バス停）前の浜 2009/11/9
41 c 大山町 下坪公会堂 ○ 2009/11/9
42 c 大山町 大雀海岸（護岸） 2009/10/18
43 c 大山町 津守神社（護岸） 2009/10/18
44 c 米子市 大和公園（塩川）付近の浜 2009/10/18
45 c 米子市 日野川の砂州 2009/10/18
46 c 米子市 皆生海水浴場 2009/10/18
47 c 米子市 米子ゴルフ場 ○ ○ 2009/10/18
48 c 米子市 弓ヶ浜展望PA ○ ○ 2009/10/18
49 c 境港市 夢みなと公園 ○ 2009/10/18
1)  a, b, cはそれぞれ鳥取県東部，中部，西部で，図1〜5のa, b, cに対応.　地点37-38, 40, 42-43は礫浜あるいは護岸のため解析から除外。
　　a　b, c, denote eastern, middle, and western parts of Tottori Prefecture, respectively, each of which corresponds to a-b in Figs. 1-5.
    Sites 37-38, 40, 42-43 were excluded from analysis, because they were pebble beach or beaches protected by concrete bank.
2) * = 文献記録 (戸田・鶴崎 2010, 鶴崎・小玉 2010) * = sites where literature records were used.
確認できた種 Species found（○）
表 1．今回の調査地点
Table 1.  Sites along the San-in Coast of Tottori Prefecture surveyed and antlion species found. 
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図 4．鳥取県におけるクロコウスバカゲロウの分布 .



























分析にはJMP ver. 6.0 (SAS Institute 2005) を使用した。そ
の結果，2種とも砂浜の長さと面積で有意な相関が見られ
た。生息確率が50%以上となる砂浜の長さは，コカスリが約
420 m，クロコが約300 m，砂浜の面積ではコカスリが0.018 
km2，クロコが0.013 km2で，クロコのほうがより規模の小
鳥取県の海浜性ウスバカゲロウの分布
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図 5．鳥取県におけるコカスリウスバカゲロウの分布 .
Fig. 5. Distribution of Distoleon contubernalis (MacLachlan, 1875).
図 6．相関があった砂浜の長さ (km)・面積 (km2) と生息の有無 (P/A) についてのロジスティック回帰分析結果. a–b: クロコウスバカゲロウ.　
c–d コカスリウスバカゲロウ .
Fig. 6. Logistic regression of lengths (km) (left) and areas (km2) (right) of beaches to presence (P) or absence (A) of two antlion species.  a–b: 
Myrmeleon bore. c–d: Distoleon contubernalis.   
江澤あゆみ・鶴崎展巨
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表2.　ロジスティック回帰分析で使用した各砂浜のデータ
Table 2.  Presence (P) or absence (A) of the two antlion species in each sandy beach and characteristics of the beach.
　（Length, area, width, and, measures of sand grains in the beach.
  Pebble beach and other non-sandy shores were excluded.
Beach Site 砂浜名　 クロコ コカスリ Beach L Beach A Beach W MSGS2) Sorting3)
No. No.1） Beach Name M. bore D. contubernails （km） (km2) (km) (mm) （σφ）
1 1-2 東浜 P P 2.2 0.09 0.041 0.24
2 3 浦富海岸 P P 1.8 0.17 0.077 0.26
3 4 大谷海岸 P A 0.4 0.03 0.067 0.24   
4 5-6 鳥取砂丘 P P 7.5 2.22 0.992 0.40 0.475
5 7-8 賀露みなと海水浴場 P P 1.6 0.09 0.058 0.44 0.642
6 9-10 白兎 P P 3.7 0.19 0.062
7 11 小沢見海水浴場 P P 0.5 0.02 0.04
8 12 水尻海水浴場 P P 0.6 0.02 0.048
9 13 気高電気株式会社付近 P P 1.7 0.13 0.07
10 14-18 浜村温泉海水浴場 P P 0.3 0.2 0.071 0.28 0.384
11 19-20 浜村八束水トンネル前 A A 0.7 0.03 0.051
12 21 青谷海水浴場 P P 0.5 0.03 0.035
13 22 井手ヶ浜海水浴場 P P 0.5 0.03 0.061
14 23 ミナセ海水浴場 A A 0.2 0.01 0.05 0.28 0.453
15 24 石脇海水浴場 P P 1 0.04 0.053 0.27 0.392
16 25-26 宇谷海水浴場 P P 2.7 0.15 0.058
17 27 宇野海水浴場 P P 0.6 0.01 0.022 0.48 0.846
18 28 ハワイ海水浴場 P P 0.9 0.05 0.034 0.40 0.367
19 29-31 北条砂丘 P P 15.6 1.09 0.18 0.44 1.088
20 32-36 八橋 P P 2.5 0.06 0.105
21 39 木料海岸 P P 0.5 0.02 0.053 0.34 0.749
22 41 下坪公会堂 P A 0.5 0.03 0.063
23 44 大和公園あたり（塩川の前の砂浜） A A 0.7 0.03 0.025
24 45 皆生温泉公園と日吉津温泉の間の砂州 A A 0.3 0.03 0.088 0.97 0.622
25 46 皆生海水浴場 A A 2.4 0.18 0.022
26 47-49 弓ヶ浜 P P 11.1 0.78 0.101 0.28 1.354
1)   地点番号は表1と対応。
　　Site Numbers correspond to those in Table 1.
2) MSGS = Median sand grain size 中央粒径
3) Sorting = Uniformity of sorting 淘汰度
表 2．ロジスティック回帰分析で使用した各砂浜のデータ
Table 2.  Presence (P) or absence (A) of the two antlion species in each sandy beach and characteristics of the beach.　
　          （Length, area, width, and, measures of sand grains in the beach.
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モリグモLycosa ishikariana (Saito, 1934)での鳥取県内の海
浜における生息の有無でのロジスティック回帰分析による
と本種の生息条件は海浜長985 m以上，面積0.0313 km2以上
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